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ABSTRACT 
The effects of NCー1100on the central nervous system by intravenous administration were ana-
Iyzed behaviorally in mice， rats and rabbits. NC-1100 showed slight inhibitory effects on spon-
taneous locomotor activities and group toXICIty induced by methamphetamine， but no effect on 
rotarod test， traction test， sleeping time induced by pentobarbital， analgesic test by Haffner's 
method， anticonvulsant test by pentetrazol and body temperature. Moreover， NC-1100 gave no 
influences on the renal functions， blood coagulation， hemolytic response， platelet coagulation 
activity， blood sugar and biliary secretion. Based on these results obtained， NC-1100 was consi-
dered an agent improving cerebral metaboloism and selectively increasing cerebrovascular blood 










azinyl)ethanol dihydrochloride (NC-1100， 日本
ケミファ，図 1)を主として経口投与し，その中
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と対照の生食静注の 1群と， methamphetamine 
とNC-ll00の各量静注の併用投与の4群 (40匹)
の計50匹を用いた.26"Cのホットプレート上にア















I 群 3~4 匹のウサギ (20時間絶食)を用い，
被験薬の各量静注して15分後にO目6w/ v% phenol-






























終末点・ hemolysisend point， HEP)および最小
















































りO.lmQ，ウサギには体重kg当たり 1~ 2 mQ毒事注
した 最大作汚時は15分とした.対照群は生食を
用い，被験薬と問量静注した.その他硫酸meth-
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10 10 6 9 9 10(100) 
10 10 7 10 10 10(0) 
10 10 8 10 10 10(100) 
5 10 10 10 10 9 10(100) 
10 10 10 10 10 7 10(100) 
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100 32. 5:t 3.8 
90 16.1士5.0*
80 11.8:t2.8** 
8o 9. 6:t2. 7** 






































































































例数 (mf/kg) P Ht 
尿浸透圧? 電解質(mEq/~ /5時間)t
(mg/kg) (mOsm/且) Na+ K+ Cl 
対照 3 30. 6:t6. 8 7.0:tO 496.7:t 74.7 113.7士 7.6 24.4:t 4.2 144.3士20.7 
1 3 29. 2:tO. 9 7. 3:tO. 29 482.3:t 26.4 139.0士11.0 27.3:t 3.1 140.7:t 8.7 
3 3 23.9士3.4 7. O:tO. 60 609.0土 13.0 126.7:t 7.9 34.8:t 6.1 149.7:t 10.1 






対照 3 0.39:tO.13 
2 4 0.46士0.11













死亡例は， NC-1100 2略 /kg静注群では全例死亡





















対照 3 15.2 :to. 30 
3 15.1土0.21
3 3 15.0土0.17
10 3 14. 5:tO. 38 
(有意差なし)































(mg/kg)AD P collagen 
対照 3 60.3土5.4 46目3:13.9
1 3 56.7:10.9 58.8:16.5 
3 3 48.2土1.8 54.8:1:1.6 
1o 3 64.0:12.5 51.3:17.4 
(有意義なし)
用量 例数 溶血反応(musm.半均±百且;.) 
(mg/kg) 開始点 終末点
対照 3 103.3:12.3 60.6土0.6
3 109.3士4.7 60.0:10 
3 3 104.0:1:1.2 60.0士1.2
10 3 105.0:1 1. 2 61. 0土1目2
(有意差なし)
表14.ウサギの血糖値に及ぼすNC-1100の影響





482.2:1 3.7 63. 1:1 9.3 76目5:111.2





















用量 胆汁分泌量(mQ/100g 体重，平均土S.E.) 乾燥重量
例数
(mg/kg) 投与前 1時間 2時間 3時間 4時間 計 (mg/mQ) 
対照 3 0.35:10.050.23:10.010.27士0.020目24:10.040.26:10.021.30土O.10 24.8土1.68 
1 3 0.37:10.04 0.35土0.080.22:10.02 0.32:10.07 0.26:10.03 1. 18土0.7325. l:!: 1. 70 
2 3 0.37:10.04 0.33:10.05 0.28:10.02 0.26:10.06 0.23土0.041.48:10.1723.6:1:1.50
5 3 0.37土0.020.30土0.050.28士0.020.27:10.04 0.25:10.02 1. 46土0.0425，4:12.50






































果では経口投与 (100唱 /kg) と静注(10曙 /kg)
でほぼ伺程度の軽度抑制Jを示したのみで，協調運
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